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1．はじめに
　印刷、交通、運搬のネットワークが急速に拡大した 19世紀末、イギリスで 10代から 20代








読者としている。ただ少女といっても、この時代の少女は、Sally Mitchellが“The new girl̶
no longer a child, not yet a (sexual) adult̶occupied a provisional free space. Girls’ culture 
suggested new ways of being, new modes of behavior, and new attitudes that were not yet 












































. . fans . . . not simply as consumers of mass-produced content but also as a creative community 
that took its raw materials from commercial entertainment texts and appropriated and remixed 



















大学教育について、多角的な意見を掲載している。例えば、1881年掲載の“How to Improve 
One’s Education”という記事は、初等教育を終えた後も勉強を続ける意義を説いており、教育





















girls”と読者に呼び掛けるとき、その対象は“British or foreign, old or young, correspondents 





Correspondents”からわかる。“Answers to Correspondents”は、第 3号以降毎週雑誌の最後の
ページに掲載されていたのだが、膨大な数の投稿を整理するために、家事、裁縫、芸術、ドレス
などのテーマで分類してあり、当てはまらないものは“miscellaneous”のセクションに入れら






















て採用されている。1880年掲載の“A Peep in Japan”という記事では、1ページ分のイラスト
とともに日本の寺子屋が特集されている。“Irova nivoveto tsirinourouwo. Wagayo darezo tsoune 
naramou. Ou wi no okuyama kefou koyete. Asaki youmemisi evimo sezou oun” (“A Peep in 
Japan,” vol. 1 31)といういろは歌が掲載されているが、この記事は基本的に読者の心理に同情
や寄り添いを求めることのない、知識の提供の場となっている。
　しかし、イギリスがいかにアジアにも「良い」影響を与えているか、という話題には大変敏感
である。1882年掲載の“The Empress of Japan”という記事では、若き日の昭憲皇太后が特集
されているが、焦点は「昭憲皇太后がいかに、日本に西洋的な女子教育を導入し、励行したか」
というところにある。
　　 The present Empress of Japan seldom appears on public occasions or ceremonies, but she has 
a reputation of being well-educated, and wise and kind. She shows her interest in the welfare 
and advancement of her subject by her patronage of Normal School for Girls in Tokio, the 
capital of Japan, formally called Yedo. . . . These are signs that the Oriental seclusion of 
Japanese ladies of rank is giving way to the influence of contact with European society. (C. J. 




である。これは中国も同様で、同年の“Girl’s Work in the Mission Field̶China”という記事では、
中国には西洋文化が介入する余地がないほどに道教と儒教の教えが浸透しており、キリスト教を
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い。1882年掲載の“Life in a German Country Parish”という記事では、ドイツの少女がどれだ
け時間に正確に生活しているかという話が書かれており（vol. 3 443）、また同年の“A Peep at 













級がカナダを好むか、ということへの言及が目立つ。1882年掲載の“The Princess Louise in 
Canada”では、ヴィクトリア女王の娘で、後のカナダ総督になるアーガイル候に嫁いだルイー
ズ王女がカナダを愛し、また怪我の療養のためカナダを離れていることをカナダ人が深く悲し
んでいるということが書かれている（vol. 3 564-65）。最後は“. . . her present visit may be as 
bright and sunny as the Canadian blue sky itself” (vol. 3 565)と締めくくられ、カナダとルイー
ズ王女の一体感が強調されている。
　同年の“Summer in Muskoka, The Free Grant District of Canada”では、カナダがいかに恵ま
れた理想的な環境であるかが綴られている。
　　 [T]he higher classes of English people seek health and recreation on the Continent, especially 
during summer and autumn of each year, so few ever even think of visiting the new and 
larger Britain on the other side of Atlantic. Tourists from the mother country are not nearly 
so numerous as the attractions of the journey would one to expect, though all who have taken 
a run through Canada in the holiday season give a glowing account of the loveliness of the 
scenery in many parts, the perfection of the means of travel, and comparative cheapness of 
living. (Lawrason, vol. 3 730)








“Medical Woman for India”では、イギリス人の女性医療従事者がインドで仕事を探すことは、
男性に肌を見せることができないために病院に行くことができないインド人女性の命を救うため
の義務なのだということが強調されている。更に、“[Author found] by experience that they will 
gladly go to European lady for advice, and willingly take whatever medicine she prescribes. . . . 
The introduction of these institutions would be the means of saving many thousands lives yearly” 









　　 I am content to leave this part of the question to be settled at some future time, and to trust to 
enlightened public opinion in India, which is yearly becoming more favourable to the higher 
education, fuller life, and public employment of women to appreciate the importance of half, 





　もう一つ例を見てみよう。1885年掲載の“Girl Life in India”という記事は、執筆者が読者
にボンベイを案内するという形で書かれている。ここでは、インドに住むイギリス人女性は
“the poor native women”を救わずにはいられないのだと言って、インド人への同情を誘う（A 
Zenana Missionary, vol. 6 492）。同時にこの記事では、イギリス人の親をもつインド生まれの
少女への同情も掻き立てていることも見逃せない。“Did it ever occur to you that there could be 
English girls who have never seen snow in the winter, nor primroses in the spring, and who have 
no idea of the autumnal glory of our woods?” (A Zenana Missionary, vol. 6 492)この一節につ
いて Smithは、“This passage casts doubt upon whether girls born of English parentage in India 
can be entirely civilised because of the environment in which they have been raised . . . but they 

























した“The Queen’s Jubilee Prize Competition”というコンペティションを例に挙げよう。この
コンペティションは、“Foreign and Colonial Competitors of All Ages” (274)とあるように、イ
ギリス国内のみならず、植民地や外国に住む読者にも開かれたコンペティションである。読者に
は、「偉大な女性をできるだけたくさん挙げてリストを作る」という課題が与えられた。920通
の応募があり、そのうち 112通は foreignと colonyの国々からの応募だったという記載がある。
半年後の結果発表では、12歳から 26歳まで年齢ごとに最優秀賞、1等、2等、3等受賞者の名
前と在住地が載り、最優秀賞者には金のブローチが贈られた（692）。
　「偉大な女性」とは少女たちのロールモデルになり得る女性なわけだが、“The Notable Women 
Dealt With must be all be British subjects: foreigner will not count. It is not necessary that they 
should have been born after Queen Victoria came to the throne. All may be included who have 
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